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Abstract:　 No one sees Time. No one hears Time. No one feels Time. Yet it is certain that we live in the temporal
world. Time is an enigma. We represent Time as an infinite line and measure it by means of clock on purpose to
incorporate it in our daily life. But we are not satisfied with this. We wish to control Time. Owing to the development
of physical theories we came to believe that we can travel through Time. In this paper, I first survey various ways of
Time Travel. Next, I consider the philosophical meaning of Time Travel from the viewpoint of forming physical
theories.
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分の 1 が 1 秒である。1967 年には、セシウム原子 133 の基
底状態の 2 つの超微細準位間の遷移によって発する光の振

































































































して観測される。時計の遅れ：S から観測すると S’ の時計




















































































































































せる。加速度（減速度）運動の効果で B の 時間は A の時間



























を含むカー解（Kerr Solution 1963 年） やそれに電荷の加わっ


















































































































































































































（1） (THE THEOGONY OF HESIOD), the
Loeb Classical library, No.57, ed. by G. P. Goold, English





J., The Natural philosophy of Time, 2nd ed., Oxford University
Press, 1980.
（3）Kirk G. S., Raven J. E. and Schofield M., The Presocratic








の旅」奈良教育大学紀要，第 30 巻第 1 号（人文・社会科学），
1981 年 , 23-46。本稿においては、そのときとはまったく異な
る視点からこの問題を検討する。
（6）Feinberg, G.,“Possibility of Faster-Than-Light Particles,” Physical
Review , Vol. 159, No. 5, July 25, 1967, 1089-1105.
（7）タキオンに関する詳しい説明および文献については前掲拙論
を参照。
（8）Gödel, K.,“An Example of a New Type of Cosmological Solutions
of Einstein’s Field Equations of Gravitation,” Reviews of Modern
Physics, Vol.21, No.3, July, 1949, 447-450.
（9）Gödel, K.,“Static Interpretation of Space-Time with Einstein’s
Comment on It,”
The Concepts of Space and Time, ed. by apek, M., Boston Studies
in the Philosophy of Science Vol.22, Reidel Publishing Company,
1976, 455-461.
（10）Tipler F. J.,“Rotating cylinders and the possibility of global
causality violation,” Physical Review D, Vol. 9, No. 8, April 15,
1974, 2203-2206.
（11）Tipler 前掲論文 p. 2205.
（12）Morris M. S., Thorne K. S., and Yurtsever U.,“Wormholes, Time
Machines, and the Weak Energy Condition,” Physical Review
Letters, Vol.61, No.13, September 26, 1988, 1446-1449.
（13）タイムマシーンについてはキップ・ソーンの書いた本が面白
い。Thorne K. S., Black Holes & Time Warps, Norton paperback,
1995.（邦訳『ブラックホールと時空の歪み』林一・塚原周信
訳，白揚社，1997 年。）
（14）Gott J. R.,“Closed Timelike Curves Produced by Pairs of Moving
Cosmic Strings: Exact Solutions,” Physical Review Letters, Vol.66,
No.9, March 4, 1991, 1126-11129.
（15）Grünbaum, A.,“The Status of Temporal Becoming,” The





Duhem, P., La Théorie Physique, son objet, sa structure, 2e édition,
1914, Reprduction fac-similé avec Avant-propos, Index et
Bibliographie par Brouzeng, P., Vrin, 1981.（邦訳『物理理論の目
的と構造』小林・熊谷・安孫子訳，勁草書房，1991 年。）
（18）カオス（決定論的カオス）については次の拙論を参照。雨宮
「カオスの諸相と本義」『現代思想』，青土社，1994 年 5 月号，
104-115。
タイムトラベルの哲学
雨宮　民雄
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要旨：　誰も時間を見ることはできない。誰も時間を聞くことはできない。誰も時間に触れることはでき
ない。だが、時間は確実に人間を支配している。時間は人間にとって不気味な力である。そのような時間
を人間は一定の形をもつものとして表象し、それを時計によって測定することによって生活の中に取り込
んでいる。しかし、時間に押し流されているという不安は消えない。そのため、人間は時間を空間と同じ
ように自由に移動できる場にしようと試みる。それがタイムトラベルの夢である。物理学の発達によっ
て、タイムトラベルは現実に可能と考えられるようになってきた。私は、物理学的に可能とされているさ
まざまなタイムトラベルの方法を分析するとともに、理論を立てるという人間の行為との関係においてタ
イムトラベルがどのような哲学的意味を持つかを考察した。
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